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  A herb medicine， ｝lachimijiogan， is effective to relieve the difficulty in 70 per cent of patients
with皿ild prostatism， but urodynamic studies do not confirm£he su厨ective improvement． The
mechanism of the relief from prostatism may be attributed to an anti－inflammatory action of this drug．
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薬 A 薬 B
保存療法  手術例 保存療法手術例
 （50例） （47例）  （10例） （5例）
排尿障害有効28（65％）
    無効15
頻尿有効20（56％）
    無効16
残尿感有効11（44％）
































































































































      2   3   4   5   6   7   8
Fig・L 前立腺肥大症のUPPの2例， aは膀胱
    空虚のとき，bは膀胱内に100 mlの水
    が入っているとき

















































































     3 4 5 6 7 8  cra
Fig・3・上段は前立腺肥大症のUPP






























982                 泌尿紀要 25巻
本研究ではっきりした．
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